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Abstract The steel bridge pier with low yield steel plates at its base portion is proposed. 
The seismic resistance performance of this new type of pier is investigated 
experimentally， changing the thickness of low yield steel and number of 
stiffeners. In soIile case of parameters， extremely large deformation capacity 
is observed in the test results， as well as high maximum load. But some test 
specimens show brittle fracture at the low yield steel plate due to the 
repeated large local buckling deformation. In order to improve the issues 
arisen in the low yield steel plate， the use of higher plate of low yield steel plate is 
recommended. 












































伏強度 100N/mm2程度の極軟鋼 (LY100) を用い、板厚、リブ
本数を変えた実験を行い、これらのパラメ)タの違いに関す
る基本繰り返し載荷の挙動を調べる。


















鋼材名 LY100 SM490 
ヤング半 E (GPa) 186 202 
ポアソン比 V 0.28 0.28 
降伏応力 o"y (MPa) 98.0 423 
降伏ひずみ liy (μ) 2454 2099 
最大応力 O"u (MPa) 270 574 
































供試体名 SM-T6-R2 LY-T9.4-RO LY-T12-RO LY-T7.8-R2 LY-T9.4-R2 しY-T6.3-R5
鋼種 SM490 LY100 
補剛板幅 b (mm) 450 453.4 456.0 451.8 453.4 450目3
補剛板板厚 t (mm) 6 9.4 12 7.8 12 6開3
リブ本数 bs (mm) 2 。 。 2 2 5 
リブ幅 bs (mm) 55 47 55 50 
リブ板厚 ts (mm) 6 10 12 11 
ダイアブラム間隔 a (mm) 450 150 
供試体向さ h (mm) 2420 2365 2360 2365 2387 2365 
補剛板幅厚比 RF 0.34 0.32 0.25 0.07 0.06 0.05 
パラメータ RR 0.52 0.40 。且26 。目25
細長比パラメータ λ 0.35 0.21 0.23 0.19 0.24 0.19 










RD =~ 12l2(1-μ2) 




L (1+α2)2 + nγl 
u ー
り一 α2(l+noz) (α 三五α。)
kD = 2(1+$耳石)-




































リブ付き供試体 LY-T7.8一回、 LY-T9.4-R2、LY-T6.3-R5 

















































































リブ 2本をつけた供試体 LY-T9.4-R2でも前と同様 30y
より、リブ聞に凹みを生じる局部座屈を生じ、繰り返し荷
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降伏水平荷重 最大荷重 最大荷重比 塑性率 塑性率比 降伏変位
Hy (kN) H回 x(kN) Hmax/Hmax. SM μ μI J1sM 6y， 6yLY (凹)
SM一回一ti(基準供試的 2 169 308 1 4.36 1 10 
LY-RO-12 。 138 339 1. 10 4.01 O. 92 6.9 
LY-RO-9.4 。 174 201 0.65 1. 79 0.41 9.3 
LY-R2-7. 8 2 140 301 0.98 4.85 1.11 5.8 
LY-R2-9.4 2 105 409 1. 33 11. 34 2. 60 7.1 






























































































































比較的大きな局部座屈変形を許す方法も考えられるが、そ (受理 平成 17年 3月 17日)
の場合凸型変形部の繰り返し曲げによる累積ひずみの限
界値に注意が必要である。
